







Effect of Aggregate Components on the Bond Strength 
and the Strength of Mortar 
Hideo KAWAKAMI and Tokuichi OKADA 
( Received， Feb. 10. 1984 ) 
The report deals with the effect of chemical components 
of aggregate on the bond strength and the strength of mortar 
under three practical curing conditions (28 days in 20t: water， 
4 hours in 700C steam and 4 hours autoclave in 1800C and 10 
kg/cm2). Four typica1 rocks (quartzite， 1imestone， Taishu・
feldspar and India fe1dspar) and a blast-furnace slag were 
tested. The bond strengths in 200C or 700C curings werenear-
ly the same but in autoc1ave， 1imestone， India fe1dspar and 
slag showed very low strength. It is shown also that the 
bending， compressive and sp1it-tensi1e strengths of 1imestone 
and India feldspar mortar specimens were remarkably lowered 
in autoclave curing. 
Scanning electron microscope observation showed that the 
surface of 1imestone and India fe1dspar were fissured and 
fine1y wrink1ed， suggesting the physica1 and chemica1 deterio・
ration in autoclave. And it is assumed to be the cause of 
the low strength. 
Five kinds of crushed sand in market were also tested. 
The difference of mortar strengths between these aggregates 
were very small in 200C or 700C curing. In autoclave curing， 
however， two kinds of sand with higher SiOa content showed 
higher strength. It -is indicated by the present study that 
se1ection of curing appropriate to each aggregate was impor-

















る狙いを持つものである o すなわち養生条件は実用的な面を考慮して， (1)20oC水中28日， (2)700C常
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試科 s(スラグ) Q. (珪石)IL(石灰石) T.F伏州陶 I.F (1')~~却 I P (クリンカー
Igloss 42.32 1.63 0.30 
fヒ SiOz 33.1 98.62 79.53 65.15 21.9 
Alz03 14.8 0.56 13.07 19.40 5.3 
，宇竺F・ Fez03 (民o0.22) 0.03 0.25 0.12 3.3 
組 CaO 40.9 0.39 53.86 0.25 0.27 67.6 
MgO 5.4 1.27 0.28 0.15 1.4 
成 NazO CTiOz 1.6 ) 0.28 一 5.01 2.51 
，..1 KzO (門π00.5 0.05 0.12 12.29 
% S 1.3 一
~I Total 97.9 99.93 99.77 100.14 100.19 99.5 
鉱石英 98.6 44.5 2.2 
t一~物 方解石 96.2 
組 曹長石 42.4 21.2 
宙成正長石 0.6 72.0 
粘土鉱物 11.9 4.6 
謡繍x砲擁x事表絶車乾乾上比比告2重童
1.34 1.25 1.25 1.04 1.16 
2.64 2.68 2.56 2.58 
2.64 2.67 2.'8 2.55 







































7日， 28日の 3段階℃水中養生については材齢 3日，
各種モルタルの材齢と曲げ強度図 4









































































































げ底として， 20 x 40 x 80 mmの型枠に各種 3本づっ充てん， 24時間後に脱型し，直ちι前述の 3種の
養生条件下においた。実験は20.C水中養生とオートクレープ養生の比較，及び20.C水中養生と 70.C
養生の比較の 2シリーズに分けた。









径1.6 mmのピアノ線を用いた。試験体 1本につき 3ケ所で割裂試験を行い，その折片 4ケに対して
1種類 l養生につき割裂引張強度 9，圧縮強度12の結果を得た。圧縮試験を行った。すなわち，
σt=2P/πds 引張強度(~)は次式によって算定した。
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1) 20'C 水中 28日 (P) 7)70'C 蒸気 "h (P ) 13)1 80 'cオー トクレー プ "h (P ) 
2) 20.C 水 中 28日(8 ) 8) 70.C 蒸気 "h (8) 14)180tオー トクレー プ "h(8 ) 
3) 20.C 水中 28日(Q ) 9) 70.C 蒸気 "h(Q) 15)180"cォ，トクレー プ
4) 20.C 水中 28日 (.C) 10) 70・C 蒸気 "h (C) 16)180.Cオー トクレー プ "h ( C ) 
5) 20・C 水中 28日 ( A) 11) 70.C 蒸気 "h (A) 17)180.Cオー トクレー プ "h (A) 
6) 20・C 水中 28日 (0) 12) 70.C 蒸気 "h (0) 18) 180.Cオー トクレ プー "h (0 ) 
























表 3 砕砂の化学組成，鉱物組成及び比重 ・吸水率
砕砂の種類11 (砂岩)12 (珪岩)13 (安山岩)1 4 (砂岩)1 5 (砂岩)
rsloss 5.30 1. 21 6.49 2.46 3.86 
ftl Si02 63.60 93.34 57.00 74.08 69.40 
学 A工Z03 16.34 2.42 16.72 13.63 14.28 
Fe203 5.58 1. 53 6.70 2.48 3.13 
組 CaO 2.57 0.34 6.85 0.68 2.11 
成 MgO 0.22 0.02 0.39 0.06 0.09 
"， 1 Na20 2.56 0.07 3.60 3.16 3.10 
%1 K20 3.60 0.69 2.11 3.28 3.45 
~I Total 99.77 99.62 99.86 99.83 99.42 
鉱石英 30 ~ 32 92 20 ~ 21 38 ~ 39 35 ~ 37 
方解石 5 1以下 12 1 4 
物曹長石 21 1以下 30 27 26 
正長石 7-10 5 ~ 7 16 ~ 18 8 ~ 12 
組粘土鉱物 6 ~ 11 15 ~ 17 9 ~ 11 2 ~ 6 
成雲 母 15 ~ 23 6 7 ~ 10 2 ~ 6 12 ~ 17 





2.61 2.57 2.65 2.61 
2.57 2.54 2.59 2.57 









砕砂の岩種は，安山岩 1種，珪石 1種，砂岩 3種である。乙れらの鉱物組成，化学組成，比重及
び吸水率を表 3に示す。標準砂は以下地'.0として表示する。
砕砂の粒度調整，調合，養生条件，試験体寸法，載荷方法等は 4.2に述べたのと同様である。
試験体寸法 2X4x8c皿と1.2x 1.2 x 7 crnのシリーズそれぞれの場合について比較を行った。
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図14 砕砂の各化学成分含有量(0)と圧縮強度(F)
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